Communicaçóes verbaes e por eschipto Fistula ester-coral-Morphinomania. - 0 Sr . Daniel de Almeida ref fere-se ao caso de uma mulher que esteve em seu serviço fo Hospital da Misericordia de 18 de Dezembro de 1903 a 14 de ngfermbro do anng seguinte. Era uma mulher de 38 annos, branca, gusada e que dizia ter sido operada de uma salpingo-ovarite, causadofa de uma fistula estercomol que entio apresentava. Como soffresse geficas intensas seu medico teve a leviandade de ensinar como se fofia injecção de morphina. Estas injecceões, feitas pela doente sem cuid do neccessario, haviam determinado formacão de escharas em quási toda a superficie do corpo. Apresenta tuma photographia em que as lesões são lacilmente verificidas. A doente entrou em estydo de miseria organica tho accentuada que tere noccessidade de adiar para mars tarde a operação para cura da fistida. Não suppfimiu abruptamente a morphina, foi diminuindo a dose aos poucof, luctando com grande difficuldade, para obter um local em quefosse possivel uma injeccão.

Feza cura da fistula em 3 de gefembro de 1904 pela exclusía intestinal.

Nada conseguiu, pois, a açoro da morphina continuou sua marcha, vindo a doentera morrer em $1 /$ de novenbro de 1904.

Chama a attenção paya o obstaculo que teve de vencer, formado peja esclerose da paredoladominal, resultado das escharas que ahi existiam.

Não havendo quém pedisse a palavta o Sr. Daniel d' Almeida Qede permissĩ̃o pagffizer algumas rectificações em uma nota publita pelo Brazil/Aedico pois, o resumo do Jornal do Commercio era o laconico que não podia desfazer os enganos que continham $o$ alludido jornal scentifico. A ssim, elle contestia ter dito que astovaina fosse menos toxjea do que a tropococaina, mas sim que era menos toxica do que a cofaina ; não disse que o recto era fixado ao sacro, mas sim aos Hgamptos sacro-sciaticos, assim como não ouvira o Sr. Henfioce Bapfista dizer que elle se apegava ao ultimo anesthesico.

Ainda mais uma vez chama a attençao para as vantagensedo.


Wher emramesthesia getal, o que ja tem feito por yarias vezes. himini sr por fim í scopolamina e dè theches extfifidos de artigo de Tt: - Durardin mos quacés c̈les affirmam que só conseguiram anesthesia em $26^{\circ}{ }_{0}$ dos casos. Refere-se mais a um aparte dado pelo si. Jame Silvado asseverando a possibilidade de, em certos casos ser praticavel, tratando-se de crianças, uma operação de alta cirurgia em um servico como o do Dispensario Moncorvo, sendo o doente transportado em seguida para seu domicilio.

Em sula opinião, diz o Sr. Daniel d Almeida, não se deve fizule uma operacano de alta cirurgia em um servico externo, puis, a rapouso é essencial após a operação ; salvo se, retirar uma agulla da parede do ventre, for uma operactio de alta cirurgia, como os jornaes annunciaram.

0 Sr. Nascimento Giugel confessa ser possivel que em suas notas enviadas ao Brazil Medico haja por vezes alguma falta, mas 0 que tambem succede muitas vezes, é que no ardor da discussão os collegas dizem certas palavras que úma vez publicadas e então verificadas como não exprimindo a verdade, são pelos mesmos contestadas.

Quanto as communcacoes so mandari, de ora em diante. os ipsumos das mesmas que os proprios autores thes entregar.

Pede a palavra o Sr. Movconso Filue e dizque estava dispostu a não mais insistir no assumpto que ora se debate. O seu nome vindo a discussão uma oll outra re\%, julga-se impellido a replicar ao sr. Daniel id Almeida.

Antes do mais declara que não é preciso ser cirurgião notavel para saber distinguir uma intervença banal e simples do que se chama operação de alta cirurgia, noção alias trivial ao alcance de qualquer estudante de mediena de mediocre instructão.

Em segundo lugar continua a aftirmar que no Dispensario da Assistenciáá Infancia tem sido praticadas intervencões de alta cirurgia impostas pelas condicões de momento. O serviço de assistencia de um ambulatorio é externo, é verdade, e dahi a vantagem que elle tem sobre o hospital, que obriga o individuo a ser segregado do seio da Tamilia, e submetter-se a um confinamento que facilmente conduz a
aguisção de uma infeccão tuberculose, sphilis ou ontras alfon de outros inconvenientes que a bella cocacio do «loispensarom veio samar. Desde que essa creação partiu do Dr. Gabrit, do havre, dm 1878 , multiplicaram-se na Framea, na Italia, na Hespama, na Allemaiha, na Inglaterra, em Portugal, na America do Norte. na Republica Argentina etc. os ambulatorios cada qual prestando os mats assigualados serviçs. Todo mundo sabe que entre as muitas antagens do *Dispensarion, o soccorro lesado an proprio domecilio do domet para uma intervencão cirurgica, para visitas medicas on assistencia ao parto, representa um dos lados mais sympations da instituciou.

Aos collegas que desconherem a modo de finecionar do (1)ispensarion declara que de tres meneinas e amparalo o indisiduo, que a elle recorrendo carece de uma interemgan cirurgia, quer astaja entregue aos cuidados do proticiente e bernemorito collora se dame
 responsabilidade do Sr. Acsabo Gumantis mo sen gabinete de dinica cirurgica infantil. Quando a intervencão a bamale simples o individuo submette-se a operaça no gabinete e éconduzido para a do-
 onferere para todos os casos. si a imberemeno dralla cirurwia dons Gasos podem se dar: a dornti permanere no restatherimemto o numero de dias exigido para selu repouso on os prestimosos chefos dos servicos, arompanhados de sens dignos adjunctos a anviliares vaio an domicilo do doente e lá procedem a opracan. quacas ao material do finstitutn que para lá é condurido. Esiser a proceder usiado em todos as Dispensarios do mundo e essas instituicors louram-se romo a nossa, de estatisticas admiraveis. Quando se trata de um recem-nasrido, por exempto, arommettido de um areridente na via publica, perHunta oorador si as condicoos eo cstado do doente exigirem intervencão immediata, como tantas vezes no "Dispensario" da AssisLincia á Infancia tem succedido, ć licito desamparar o doentinho, despedil-o do estabelecimento? Não ; as intervencones de altat cirurgia podem-se fazer, tem sido feitas e att fom bons pesultados. Quanto an S' Danee d'Alameda ter se referido a uma laparomia para a retiradade um grande fragmento de uma gressa agilha da parede do es-

## - 14 -

tomago de uma rimosa, dechara que oprotissional a gue deseja se re ferir é o orador. Pede permissão para ponderar que a increpacio eivada de injustica não tem cabimento no tacto em discussão. A operaçĩo alludida foi praticada em 1897, quando o Instituto só foi undado em 1899 e installado em 1901. Depois, tratava-se de um caso fóa das condicóes communs. Foi um aceidente que hourera tido uma menina de fes annos eque tinha sido levada a uma phamacia. A um appello insistente que aoorador foi feito, decidia-se a praticar a Intervenceáo que foi seguida alias de completo exito. Nano se trata por conseguinte de am caso operado no tispensario da Assistencia at Jntancia.

1) so. Ibaniel de thacida pede a palava para comtestar par elle tenhat negado os servicos que este estabelecimento tem prestado a infancia.

> SFCENDA PAHTE HA ORDEM DO HIA
X) Sr. Marimino Macire continua a leitura de sea trabalho sobre "Valot dos diflerentes methodos no tratamento da tuberculose."

Dntek de levantar a sessino o Sr. Presidente taz uma rectificatan no que ticararesentado quanto a reunião para dar andamento á question da Beneficeltega Medica, adiando a remiano atr queff rommission apresente as bases quare ella se deveestribar.

E suspensa a sestúo ás $\mathbf{1 0}$ horas.

## SEssĩo ordinaria, re 11 IDE ABRIL IE 190:

Presidente-gr. Gicedes, pe Mlato. 1. Secreturio-Sr. Jonge Muto. $\because "$ Segretario-Sr. Brandio Frado.
A: hora regipental presentes os Sis. Octavith Machado, Maho Saldes, Octayo Severo, Domeque de Barmos, Simốs Correa, Almada Hobrá, Azevego Junior, Maximivo Maciel, O. Relrly, Wernecis Avtonino Ferbarl Pedro Basilio, lelz Befeato e os mempros di mesa é aberta a sessão.

